














　Why are the letter collections of Patriarch Athanasios I of Constantinople (1289–93, 1303–9) extant in the form 
that we know today? The chief aim of this paper is to trace the multiple origins of his letter collection manuscripts 
and elucidate the historical conditions that enabled their creation, including his life. In particular, we note two 
anomalies in Codex Vaticanus Graecus 2219, the manuscript copied by anonymous scribes during the early four-
teenth century, which contains the largest sample of his letters: (1) In this manuscript, there is only one letter that 
appears to have originated during his first patriarchate; (2) this exceptional letter is suspected (by Albert Failler) 
to be a forgery due to comparisons that have been made between it and another source (the historical narrative of 
Georgios Pachymeres). This paper shows that these anomalies stem from the formal difference between the origi-
nal letters of Athanasios; in other words, the difference between the actual letters delivered to recipients and the 
duplicates that he preserved suggests that Athanasios began duplicating his letters after a political affair in 1297 
(the accidental discovery of his letter of excommunication hidden on a column in the Great Church) that made 
him recognize the power of his “written voice.”













































































































































































































































































































































































































































































































































































パリ補遺・ギリシャ語写本 516番（Parisinus Suppl. 
gr. 516 = S）、ナポリ・ギリシャ語写本 II B 26番
（Neapolitanus gr. II B 26 = N）、パリ・ギリシャ語写









































（Alexandrinus gr. 288 = A; ff. 145-280v）、ヴァティ
カン・オットボニ・ギリシャ語写本 93番（Vaticanus 
Ottoboni gr. 93 = B）、ヴァティカン・ギリシャ語写
本 856番（Vaticanus gr. 856 = T）、シナイ・ギリシャ
語写本 42番（Sinaiticus gr. 42 = Si; ff. 31v-32v）、
パリ・ギリシャ語写本 1351A番（Parisinus gr. 
1351A = X）、そして 1934年の火災で焼失したメガ
スピレオン修道院ギリシャ語写本 62番（Mega 















（Talbot, The Correspondence, xl）
prototype (lost)
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アニスが謝罪状を送った 1302年 6月 21日から、










まで、「 0Aqanasi&ou Kwnstantinoupo&lewv tou= Ne&ou 
… e0pistolh_ pro_v to_n basile&a」を表題とし、「h9mei=v, 








231v） は、「Gra&mma pro_v to_n basile&a peri _ ou[ 
ei ]pon oi 9 sxismatikoi _ o 3ti e 0blasfh&mhsen ei 0v 
Xristo_n」と表題の表現こそ異なっているものの
（アタナシオスから皇帝に送られた書簡を意味して
いる点は共通）、書き出しの文章、「 9Hmei=v, a#gie 
basileu = , ei 0 kai _ pa &ntwn a 0nqrw&pwn e 0sme _n 
a0nou&statoi kai _ a9martwlo&teroi kai _ a0gaqoergi/av 
pantoi/av a0llo&trioi, a0lla_ …」38が mのそれと正確
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A = Alexandrinus gr. 288 (911)
B = Ottobonianus gr. 93
m = Mega Spelaion gr. 62
N = Neapolitanus gr. II B26
P = Parisinus gr. 137
R = Atheniensis, Loberdou gr. 48
S = Paris. Suppl. gr. 516
Si = Sinaiticus gr. 42
T = Vaticanus gr. 856
V = Vaticanus gr. 2219


















































































































（r&hti/nh A] r&uti/nh V T X [E. 2.113], etc.）、Aが Vと
共通の誤りを含む事例（a)ggarei/an ] a)gkarei/an A 
V [E. 14.18], etc.）、Aが Vおよび Vから転写され
たその他の写本と共通の誤りを含む事例（e0ch=ryen 
scripsi: e0xei=ryen A V T X [E. 2.66]; tuxai/wv corr.] 
tuxe&wv A V: taxe&wv B N [E. 8.21], etc.）、そして A

































ai0xmalwsi/an tou~ ge/nouv kai _ th _n a!llhn o0rgh _n th _n 




る53。もう一方の「Dei=pnon e0n toi=v Eu0aggeli/oiv 
lampro _n a0kou&ontev kai _ pisteu&ontev e9toimasqe _n 















































































































































































































































































































トル写本（14世紀中葉の cod. Pantokrator 251；= 
K）70、そしてテオクティストスのアタナシオス伝の
イヴィロン写本（14世紀の cod. Iviron 50；= A′）
とバルベリーニ写本（15世紀の cod. Barberini gr. 













3 e0chsfalisa&meqa A′B′K // tou=] to\ K // 4 au0tou= om. 
K // 5 h0gnoh\kamen A′ // 6-7 proairou&menoi om. 
VSPA′B′ // 7 ante kairou= add. kai\ K // 8 e0n] e0f’ A′K // 
9 tw~n e0nergou&ntwn K // e0n om. A′B′K // 12 kai\(3) 
om. K // tau=t 0 K // 16 mo&non tau=ta sfalma&twn] 
sfalma&twn mo&non tau=ta K // 19 de\ om. K // 22 
a0semno&tera B′K ; semno&tera VSPA′ // post e1treyen 
add. au0tou\v K // post de\ add. ge K // 26 pw&pote] 
pote A′B′K // 32 kai\] h2 A′ // 34 e0cereuca&menoi B′ // 35 
kai\ a0lu&tw|] a0lu&tw| de\ A′B′K // 40 kata_ to\n ei0po&nta] 
le&gontev A′B′K // 41 a0potasso&meqa A′B′K // 
deo&menoi A′B′K // h9mi=n A′B′K ; u9mi=n VSP // te om. A′ 
B′K // 44 a0p 0 ai0w~nov A′B′K // h9mw~n om. A′B′K // 45 
ei]pon A′B′K // mou om. A′B′K // 47 parasu&rousi A′B′K 
// 48 ei]xe de\ kai\ om. A′B′K // 49 i0ndiktiw~nov z om. A′ 
B′K // molibdi/nhn SP // 50 ei]xe kai\ molubdi/nhn 
bou=llan patriarxikh\n kai\ ka&twqen tau=ta om. A′B′
K // 53 mh\ suneidw&v] ou0 ga_r su&noida A′B′K // 54 














































de\ kai\」、49行目の「i0ndiktiw~nov z’」、50行目の「ei]xe 
kai\ molubdi/nhn bou=llan patriarxikh\n kai\ ka&twqen 
tau=ta」、54行目の「i0ndiktiw~nov z 0hv」がそれにあ
たる。このうち、48行目の「ei]xe de\ kai\」と 50行
















































































































7 kai\(3) om. K // 13 to\n…pate&ra K // 13-14 to\n 
me/gan…i0sapo&stolon K // 21 Qew~|] au0tw~| K // 23 
pro\v to\ me/ga om. K // 25 kai\(2) om. K // 26 a9gi/av 
kai\ om. K // 34 ante qeandrikh=v add. kai\ K // 41 u9mw~n 
K : h9mw~n VSP // 42 h9ma~v a)p 0 a!rti K // 52 a)ciw&soi K 
: a)ciw&sei VSP // 54 o9 om. K // 60 pa~si] kai\ pa~si 

























































































































































































































































































































































































































































































































































Xristou= e0kklhsi/av o[iv au0to _v oi]de kri/masi th _n 
fronti/da deca&menoi, ou0k e0chsfali/sqhmen tou= mh&te 
tou_v sxizome/nouv th=v e0kklhsi/av Xristou= kai\ 
u9brista&v au0tou= timwrei=n, mh&te tou_v a0kaqarsi/aiv 








（「Th=v ga_r Xristou= e0kklhsi/av o[iv au0to_v oi]de kri/* 
masi th_n fronti/da deca&menoi, ou0k e0chsfali/sqhmen 
tou= mh&te tou _v sxizome/nouv th=v e0kklhsi/av Xristou= 
kai_ u9brista&v au0th _v timwrei=n, mh&te tou _v a0kaqarsi/* 
















































































































































































・111番： 「Th=v Xristou= e0kklhsi/av o[iv au0to_v oi]de 
kri/masi th_n fronti/da deca&menoi…（その
方のみが理由を知る決定によりキリスト
の教会を引き受けたとき…）」
・112番： 「Th=v Xristou= e0kklhsi/av o[iv au0to_v oi]de 




・115番： 「Th=v Xristou= e0kklhsi/av to_ prw~ton e0pi _ 
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230および拙稿「コンスタンティノープルを遠く離れて」、
121-2頁、とくに註 52を参照。
37　Talbot, The Correspondence, xli.
38　Patedakis, Athanasios, no. 17, ll. 3-4.
39　Patedakis, Athanasios, 133.
40　Th.D. Moschonas, Patriarxei =on  0Alecandrei &av. 
Kata&logoi th=v patriarxikh=v biblioqh/khv , vol. 1: 
Xeiro&grafa  (Alexandria, 1945), 182-7. モスホナスは収録さ
れたアタナシオス書簡の 1通目の表題しかカタログに記載
していない：Ibid., 185: ‘(ff. 145r-231v) Tou~ e0n a(gi&oiv patro_v 
h9mw~n a)qanasi/ou p(at)ria&rxou kwnstantinoupo&lewv 
gra&mma pro&v th_n e0carxi/an kai\ pa&ntav pistou&v: e1k te tw~n 
qei/wn kano&nwn kai\ e9te/rwn a(gi/wn p(ate/)rw: e0n u9ste/rw de/, e0k 
tou= pro_v e0fesi/ouv h0qikou= e9ndeka&tou tou= xrusosto&mou 
patro_v, meq 0 a$ kai\ w(v de/on tou_v i9erei=v e0kdida&skein kai\ 
a)nastre/fesqai.’
41　Talbot, The Correspondence, xli.
42　Patedakis, Athanasios, 149.
43　Moschonas, op.cit, 187: ‘†h9pa&rxei to bhblh&w e0tou&tw. 
tou= ku_r swfroni/ou to_ katako&smw, giale/tza. kai\ e0xa&rise/
meto e0me/na tou= e 0laxh&stou tw~n a)rxhere&wn i 0wkei\m 
a)lecandrei/av i3na sugxwrw~n tw~n pate/ran tou, p (a)p(a~) 
ku=r qeo&dwron gale/tza, w2n o9 q(eo_)v ta&chn th\n yuxh_n 
au0tw~n/ meta_ tw~n duke/wn o9mi/wv kai\ th=v mhtro&stou. kai\ 
th=v ma&mhstou a0ggeli/nav. kai\ kalh=v kai\ gewrgi/ou/ w2n 
a)nablh&zwntai. meta_ auraa&m. kai\ i0saa_k. kai\ i0akw_b: kai\ 
a0koh&soun to_ deu&te h9 eu0lwgime/noi kai\ ta_ e9ch=v kai\ i3thv to_ 
kle/yh a)pe/ to_ p(at)riarxi\w th=v a)lecandrei/av na_ e1xei ta_v 
a)ra_v tw~n a9gi/wn p(ate&)rwn: kai\ e0mou= tou= a(martwlou=. 
e1dwse/meto. e0n mhni\ feurouari/w k / e0n i0n(diktiw~)nov id / h9me/
ra tri &th th =v deute /rav eu 0doma &dov th =v a (gi /av 
3
早稲田大学高等研究所紀要　創刊号





















T.M. Kolbaba, The Byzantine Lists: Errors of the Latins 
(Urbana, 2000)の研究が重要。
46　Patedakis, Athanasios, 149.














52　Theoktistos the Stoudite, Vita Athanasii , ed. A. 
Papadopou los -Kerameus , i n : Zap i sk i - i s t o r i ko - 
f i l o l o g i c h e s k a g o  f a k u l ’ t e t a  I m p e r a t o r s k a g o 
S.-Peterburgskago Universiteta 76 (1905), 1-51 （以下、Vita 
Athanasii, Iと略）, at 25-6.
53　Talbot, The Correspondence, xli; Patedakis, Athanasios, 
149.
54　A.-M. Talbot, Faith Healing in Late Byzantium: The post-
humous miracles of the Patriarch Athanasios I of 

























dence, xxxiii. サルヴィアティの蔵書については、A. 
Cataldi Palau, ‘La biblioteca del Cardinale Giovanni Salviati: 
Alcuni nuovi manoscritti greci in biblioteche diverse della 







スのラテン語版である。Talbot, The Correspondence, xlii-
xliv.
60　Talbot, The Correspondence, xxxvi.
61　Talbot, The Correspondence, xxxvi.タルボットがこの引
用で「〔アタナシオスの〕弟子の 3人」と述べているのは、
Vには三つの異なる筆跡が確認されるためである。













64　A.C. Hero, A Woman’s Quest for Spiritual Guidance 





Iviron 50（14世紀）、Barberini 583（15世紀）、Const. 
Chalc. mon. 64（14世紀）、Iviron 369（17世紀）、Dionys-
iou 3685（17世紀）。興味深いのは、バルベリーニ写本を
除く 4冊が旧ビザンティン領に伝来していることである。
66　Vita Athanasii, I, 24, 31 and 32; Patedakis, Athanasios, 
134, esp. notes 33 and 35.














言及していない。この問題については、A.-M. Talbot, ‘Fact 
and Fiction in the Vita of the Patriarch Athanasios I by 
Theoktistos the Stoudite’, in: Les vies des saints à Byzance: 
Genre littéraire ou biographie historique? (Paris, 2004), 
87-101, esp. 93-4を参照。
69　Joseph Kalothetos, Vita Athanasii, in: D.G. Tsamis 
(ed.),  0Iwsh_f Kaloqe/tou Suggra&mata (Thessaloniki, 1988), 
453-502 （以下、Vita Athanasii, IIと略）, at 491-2 and 
499-500.
70　Joseph Kalothetos, Vita Athanasii, ed. Athanasios Pan-































78　Vita Athanasii, I, p. 24, ll. 17-27; Patedakis, Athanasios, p. 
134, n. 35. パテダキスは、テオクティストスが Vの各書
簡の見出しを記入した可能性を示唆している。Patedakis, 
Athanasios, no. 1, commentary (pp. 164-5).
79　A.-M. Talbot, Faith Healing in Late Byzantium, 31-8.
80　D.G. Tsamis (ed.), Filoqe/ou Kwnstantinoupo&lewv Kokki/- 




























82　I. Pérez Martín, El patriarca Gregorio de Chipre (ca. 






いて」WIAS DP-2008-006 (September 2008)を参照。
84　E. Trapp et al. (eds.), Prosopographisches Lexikon der 
Palaiologenzeit (Vienna, 1976-94) （以下、PLPと略）, no. 
4271; ODB, s.v. ‘John XIII Glykys’ (A.-M. Talbot).
85　グリゴラスを扱った基本的モノグラフは、R. Guilland, 
Essai sur Nicéphore Grégoras: l’homme et l’oeuvre (Paris, 
1926)。彼の来歴については同書 3-54頁、および H.-V. 
Beyer, ‘Eine chronologie der Lebensgeschichte des Nikepho-
ros Gregoras’, JÖB 27 (1978), 127-55を参照。
86　I. Pérez Martín, op.cit., 325-6.
87　Ibid., 326-7.
88　S . I .  K o u r o u s i s ,  ‘   9 O l o & g i o v o i 0 k o u m e n i k o _ v 
patria&rxhv  0Iwa&nnhv IG / o9 Gluku&v’, Epethri_v e9tairei/av 
buzantinw~n spoudw~n  41 (1974), 297-405.
89　W. Lameere, op.cit., 48.












chites and the intellectual trends of his time’, in: P.A. 
Underwood (ed.), The Kariye Djami, vol. 4 (London, 1975), 




92　I. Pérez Martín, op.cit., 327-8.
93　Ibid., 328.
94　V, ff. 97v-99r; Patedakis, Athanasios, no. 1; Laurent, 
Regestes, no. 1736.
95　I. Pérez Martín, ‘El Vaticanus gr. 112 y la evolución de la 
grafía de Jorge Galesiotes’, Scriptorium 49 (1995), 49; 
eadem, op.cit., 328.
96　Patedakis, Athanasios, 135-6.
97　I. Pérez Martín, op.cit., 328.
98　Cf. J. Darrouzès, Le registre synodal du patriarcat byzan-




切含まれていない。R.J. Macrides, ‘Killing, asylum, and the 











いからである。Cf. I. Pérez Martín, op.cit., 328 and 424; V.A. 
Mošin and S.M. Traljić, Filigranes des XIIIe et XIVe siècles, 











している。Talbot, The Correspondence, no. 115; Patedakis, 
Athanasios, no. 15.






()104　Talbot, The Correspondence, no. 111, commentary (p. 
437).
()105　Cf. Talbot, The Correspondence, xxxvi.
()106　A. Failler, ‘La première démission du patriarche Athanase 






()107　Pachymeres, VIII, 23 (p. 191, l. 26).
()108　Pachymeres, VIII, 23: ‘ 0Alla_ tou=to me_n, kata_ to_ ei0ko\j 
ou0x u 9pe /rgraye, to_ de / ge pro&teron oi 0keioxei /rwv 
u9peshmh&nato: ei]xe ga&r: «  0Aqana&siov e0le/w| Qeou= a)rxiepi/- 
skopov Kwnstantinoupo &lewv Ne /av  9Rw&mhv kai _ 
oi0koumeniko_v patria&rxhv ».  ]Hn d 0 e1ti qero&menon kai_ a!llo 
ti e0n tw~| kruptw~| gra&mmati, o3per ou0k oi]da ei0 prosete/qh 
u3steron para_ tw~n e0kei/nw| proskeime/nwn, w(v: « Ka2n ei1 ti 
poih&sw para_ tau=ta, a!storgon e1xw kai_ e1cw th=v h9mete/rav 
gnw&mhv, ka2n au0th_n e0gxara_cw mou th_n parai/thsin. »’
109()　Failler, ‘La première démission’, 144-5.
()110　この語には中傷者と悪霊の二つの意味がある。
111()　Pachymeres, IX, 24.
()112　Pachymeres, VIII, 23 (p. 189, ll. 18-21).
()113　Talbot, The Correspondence, no. 111, ll. 48-54: ‘ei]xe de_ 
ka i _  « 0Aqana & s iov e 0 l e /w | Qeou = a ) rx i epi / s kopov 
Kwnstantinoupo&lewv Ne/av  9Rw&mhv, kai_ oi0koumeniko_v 
patria&rxhv, i0ndiktiw~nov z / ». ei]xe kai_ molubdi/nhn 
bou=llan patriarxikh&n kai_ ka&twqen tau=ta: «tou&toiv 
stoixw~ e0nw&pion Qeou= kai_ a)nqrw&pwn, tou&toiv e0mme/nw. ei1 
ti de_ a!llo ei1pw h2 pra&cw e0kto_v tw~n w{de gegramme/nwn, 
a!storgon e1xw kai_ bi/av kai_ turanni/dov e1rgon, mh_ 
suneidw_v e0mautw~| xa&riti Xristou= a0rgi/av ti e1gklhma – 
i0ndiktiw~nov z /hv. »’
()114　Laurent, Regestes, no. 1557; Talbot, The Correspondence, 
no. 111, commentary (p. 437).
()115　Failler, ‘La première démission’, 154-6.
()116　Ibid., 156-60.
()117　Talbot, The Correspondence, no. 111, ll. 37-47.
()118　Talbot, The Correspondence, no. 2, l. 39. 同じ箇所で，ア
タナシオスは「ゲンナディオスとセリオーティス，そし
て同類の輩」にも破門が及ぶと表明している。










()121　Failler, ‘La première démission’, 161.
()122　Cf. S. Lampakis, Gewrgi/ov Paxume/rhv Prwte/kdikov kai_ 
Dikaiofu&lac, ei0sagwgiko& doki/mio  (Athens, 2004).




()124　PLP, no. 3528; ODB, s.v. ‘Galesiotes, George’ (A.-M. Tal-
bot).
()125　プロテクディコスの職務については、R. J. Macrides, 
op.cit., 515（拙訳、224-5頁）参照。
()126　Pachymeres, VIII, 9（Laurent, Regestes, no. 1517：グリ
ゴリオスの辞任状）, X, 29（no. 1583：ヨアニスの辞任状）, 
X, 32（no. 1585：皇帝と教会会議へのヨアニスの返書）, 










()131　Talbot, The Correspondence, no. 2, ll. 53-7: ‘e0qau&masa de\ 
th\n e0k Qeou~ basilei/an sou, pw~j e9no_j e0kei/nwn fane/ntoj 
gra&mmatoj, th_n h4n au)toi\ w1feilon zhtei=n lu&sin, ei1per 
e1melle tou&toij peri\ Qeou ~, au)to_j e0zh&thsaj par' e0mou ~, kai\ 
tau ~ta ginw&skwn, filoqee/state basileu~, w(j ou)de/pote 
ou )demi /a sugxw&rhsij toi =j diakeime /noij pro _j to _ 
a)metano&hton…’
()132　Talbot, The Correspondence, no. 2, ll. 24-32.
()133　Talbot, The Correspondence, no. 2, ll. 20-1: ‘Dia_ tau ~ta 
ka)gw_ to_ a)di/khma to_ e0mo_n tw|~ tou ~ pa&pa Qew|~ e0ggra&fwj te 
kai\ a)gra&fwj a)nh&ggeila…’
()134　Talbot, The Correspondence, no. 2, ll. 33-48.
()135　Talbot, The Correspondence, no. 2, l. 49: ‘Tau ~ta e0nw&pion 
tou ~ Qeou ~ e0poi/hsa kai\ lo&gw| kai\ gra&mmati…’
